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（Semantic Differential Method : 意味的差異検出
法）1，2）や DEA法（Data Envelopment Analysis : 包
絡分析）3）が広く用いられているが、AHP法（Ana-








部（1年生 14名・2年生 8名・3年生 6名）、バレー
部（1年生 4名・2年 1名・3年生 2名）、剣道部（1
年生 2名・2年生 4名・4年生 4名）、チアーリー












と代替案が同等に重要 / 3 : 基準が代替案より若干
重要 / 5 : 基準が代替案より重要 / 7 : 基準が代替案
よりかなり重要 / 9 : 基準が代替案より絶対的に重
要］である。例えば、「高校の監督の薦め」という








較値 [1, 3, 5, 7, 9]に対する対角行列の値は [1, 1/3,
1/5, 1/7, 1/9]と設定する。これが AHPの特徴的な点
である。
　この行列を Aとすると、A=[aij], （aij=1/aji） とな
り、この Aに右から 1列行列 （aj） を掛けると、[aij] 







































高校監督の薦め 部の雰囲気 監督（指導者） 部の強さ 活躍できるか
BSK 0.258±0.160 0.127±0.093 0.222±0.080 0.166±0.084 0.227±0.124
VOL 0.252±0.103 0.087±0.035 0.254±0.172 0.113±0.058 0.294±0.097
KEN 0.288±0.050 0.133±0.041 0.196±0.048 0.209±0.037 0.174±0.048
CHR 0.338±0.168 0.107±0.070 0.226±0.086 0.159±0.075 0.170±0.081
4部合計 0.279±0.142 0.119±0.076 0.222±0.088 0.166±0.075 0.214±0.108
　　（BSK : バスケットボール部、VOL : バレーボール部、KEN : 剣道部、CHR : チアーリーダー部）
図 1　運動部選択基準の重み
























部の雰囲気 監督（指導者） 部の強さ 活躍できるか
BSK 0.164±0.147 0.246±0.109 0.244±0.105 0.346±0.164
VOL 0.138±0.092 0.217±0.070 0.217±0.070 0.427±0.188
KEN 0.223±0.067 0.281±0.075 0.272±0.054 0.225±0.062
CHR 0.179±0.093 0.392±0.193 0.193±0.078 0.236±0.123
4部合計 0.174±0.120 0.278±0.132 0.236±0.091 0.313±0.157
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図 2　満足度基準の重み




　　The factors of choosing sport club and satisfactory level of Otsuma Women’s University students were investigated by 
using AHP（Analytic Hierarchy Process）.　The subjects were 52 club members belonging to the Basketball Club （BSK）, Vol-
leyball Club （VOL）, Kendo Club （KEN） and Cheerleading Club （CHR）.　It was concluded, as the results of 4 clubs, that （i） 
the reasons of choosing clubs were decided by “recommendation of high school supervisor” 27.9%, “university supervisor” 
22.2%, “participation level” 21.4%, “team level” 16.6%, and “team atmosphere” 11.9%, and （ii） satisfactory level were 
decided by “participation level” 31.3%, “university supervisor” 27.8%, “team level” 23.6% and “team atmosphere” 17.4%, 
both indicating the great effect of university supervisor.
